Declaration [on world energy crisis] by Francois-Xavier Ortoli, President of the Commission of the European Communities, at the opening of the Washington Conference. Washington DC, 11 February 1974 by Ortoli, Francois-Xavier.
_  •  ••  -- ~--- .-=-~-~=-=--·==·~~--'-n~r---~---~·-"--~;;._--.-•-•••-.-~  ...  ~-"""--~~-~ 
-~-~~~~~.  •·••• •••  ...__.,.__~--4-~~-.....  ~~----~~~~- •-.Jt~  - -r  fi- o- ••••••'*  __ .__  •-- --~•- -• _- ••-,-~•••-•-~._~ ••••- -- -_  ~  ~-·~  ::  __ '-•:  -•  -•__.  !  -•  •  ~  • •:  -~-- - • 
'1-'ALst-..fANOJ;~,~s-GrdJ PP E: 
~  :~p--_  ~~  -~  F~,  (~- _:--~ ~  -E -~--f~':_- --~1_-: -~--- u·:, -~'-_- P- -~'--
--~--- t"~  .A_:__z-,.r  -·---~  G  H  0  u-P_ 
E  "~:P~L~~-·  p-o-:n-:r--f-~'-·  P~A-~rro·L_E  __ 
_9;~(-~)~~r:_C?-".  D G  L  p  0  R  T -r.  v 0  c E 
- :  - _-_ 
__ ,  -:. ~RESSEcMEDDELEl~E.: 
MUTEILUNG_AN  DIEPRESSE 




INfORMAl lONE  A-lA ~STAMPA_ 
MEDffiiCtNG-AAtffiE PERS- -- - ----
11  Fek·uary 1974  -
DECLARATION  BY  THE  PRESIIJEl'JT  OF'  THE  COHNISSION  OF  rrtiE  EUHOPEAl'T 
.Q.Q!!"m!IT!Bl~  AT ·THF;_ .or!['f]rm. oF J.tm  1':~Ecf122!.~..C-.9Jm~!~--
(]-l  P.ebrE~-:Y..J21.4J- t  £'~  ,':-~:)  r~~.,! ,  ,
7 
!<'~  f.'£•  ,.~~,-.  l' -""  ,,  .  if:;i~·c.-,··~, 
0 - ·.- -- ---·  .,_~,  :~  ---- _  _- -- _,  _  __  __  _  ,  0  .-.  --- ..  -.-- -..  ~  £i,}  .- ;,_4 ti.  ~) -t-.  ~-~  '<:  _'f-~  •  _;-·~  ~~:i-;:~.0-.J.j-
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some  time.·  ii  ~ J/ 
This  crisis has  a  considerablo  effect  on the European Community:  in order 
to lmderstand this one only  h::-~s  to  kr.o1;J  that  oi1 l-dll probD,bly  continuo  to re-
present  about  60% of its cne:rg,y  supplies over the  next  fmv- years.  rl
1his  figure 
gi  vo s  you  some icloa of tho  sizo  of our pro  bler:1  ancl  shous  hcJvl  our  pro  blerris 
differ from  those  of other less de:poncbnt  conr:lun1(':r  countries. 
At  tho  moment  vre  are facing a  problem of quantity.  All things boin.g 
equal  He  may  by 1974  h;:we  to meet a  deficit of  50  million met-ric  tons,  i.e. 
10%of our oil requirements,  a.nd  3%  of our energy requirements.  The  present 
situation is causingoveryone 7  and  pcrhapr:Jus  more  than others,  balance-of-
payments  problems  becr..use  of tho  spectacular incroaco  ir:.  th•J  price of crude 
oil. 
Fared  vlith this si  tu:ttion,  -the  Member  Stcd<\S  have::  in tho short  term intro-
ducc;d  energy-saving mou.suros  in the  sphere  of private  rathoi' than industrial 
conswnptiono  They have  nlso  b2~  ... m  to  ;_;xploi-L  the  possibi.li  tics of substituting 
other fuels  ( co::~.l  2-ncl  natural  g~:s)  for oil i:r:  pouer  stations and  specific 
branches of industry such as  stc:<::l,  cc;ncllt  o..ncl  n'"n-forrour>  motalo. 
Those  same  T·1cmbor  Sto..tes arc  av;o.rc  of tl.J.:;  g(moraJ  effocts of the  crisis 
Nhioh  arc  -vmll-kno\m:  ir:1r:1edia.te  disruption tif the  terms  cf trade  bct~'mon 
consumer  and  producer countries  1  :1  liJG.l'kucl  increase of  revenue:  from  oil cxpor+s  1 
major chang,:;s  in intern:::..tional  tru.dc  and  C3,pital  movements. 
I  uould  Htrosg  in this  oom1Gction  th:::~t,  depending on their degree  of 
depondenco  on  irnportcrl oil 7  the  consumer  countries Hill  fool  the  incrcasG  in 
oil prices in very different  t-:<ws.  Ccrtcvinl;y the  cfft'~cts  on tho  trade balance 
of tho  Unit0d  f:>tatos  arc not  inoons::.dcra1Jlo 1  hut  Japan1  Europe  and  tho 
developing cotm-trios uill fco1  a  much  gr•3atcr effect:  ·in the  short term  bocauso 
their dopondoncc  on  imported oil is that  much  greater  a:n_rl  has  a  more  direct 
effect  on their industri.:-:,1  cos-tH?  in tho  longnr torm  bse,:::__use  it vrill  bo  :fc-;,r 
hard.::r fer thcm1  without  thc7.r  mvn  rc:Jourcor:.:,  to  increase thGir Holf-rmfficioncy. 
But  c:von  Tlloro  vulnerable  ar()  ·tho  clovolop:Lng  oountri,)s  t'>lhore  thG  cost  of  importin{:: 
oil v1ill  bo  groat0r than th8  amount  of official clcivolopmont  assistance  \vhich they 
h'lvo  l1oon  rocoivint~ ovor tho  last  fc:H  years  1  assistance  vThich  hn.s  already ncarcoly 
covered thoir current  pn_ymonts  deficit. 
.;.. of1this:aspect of tho 
it has Ni th the  devo-~,,J  ....  ,., 
a  very large  supplie:r..  .  . 
we  .·stress·hi~ro~tha.t all our positions :take 
aiU,:iqties~whioh.the  PFOB~l1ii  energy situation ~s  ...  · .  ·  ... 
viorld.  ule. IIlliStseek  th~•.most  ... approprialie me·ar;f:J·  Qf' asQo.oiiti;:i.ng 
uuu--v~·J.-P!'·QQlllO:Lni£;. cleveloping countries as closely HS possiple vd  th  CO"- . 
· Il1:''.:1iters.  ·  ·  .· 
come  back to the  Comrnuni ty,  the  increased price of oil will have  a 
va:J.'iety of effects in the  immediate  future  o  ThG  effeot  on  general price levels 
mayJxr·estilhatod at 2%fordirect effects and  3% if t>le  ad.d  indirccrt efTe.cts. 
Tbe  Slm-dng dmm in  production  COUld  ba  1  ~ 5%  by i976  and economic: gl'O\\rth  iri 
·real  tel~ms would  thcL be  between 2  and  3%,  with cff.\:lc"ts  on employinont.  · 
Fin'J.lly,  balanco.-of-pe.yments forecasts  show very clearly thodoterioration 
of the terms of trad'3  of the European  Community.  Even  su.pposing tha·l;  there were 
a  10%  t·eductio:n in oil impcrts in 1974,;  the  a:ldttion.a.l not oost of the:n 
. could be  17.5 billion d1llr·,rs,  vThioh  !'epresents 1.  5%  of the  Cot1r.1uni ty{ls 
gross  product  or  17% of Hs exports. 
The  ne'tr situation created by the abrupt  and  substantial inc:rease in  the 
price of oil led us to outline for oUrsolves, in Goponhagen,the.five  main 
directions to be  followed.  in a  common  energy.policy: 
the  organis:'l.tio:n. of an orderly functioning of. tho  common  energy market; 
a  mc:r.o  efficient use  of c-:torg-y  and  a  rocluotion of  Nastage~  inoiden·lially 
for us this is e.  major topic for the  fu.ture  a.nd  l'TC  must  app:!'oach it 
1vith u..'1.failing understanding 3.nd  purpose; 
tho. clefinition of a comprehensive  Comnu.."l.ity prograrrulle  fer developing 
alternative. sources of energy - indigenous  sourocs of oil n..nd  gas, 
cot:-lt  m>.,)lcar  energy and tmoonventional  ft'lels; 
the effect of thin \·Jill  be  to  ir/ccm:ify efforts in tho field of rc-
sonJ.•ch  nnrl development. ·  The  Commission of \-lhioh  I  am  President  'l'r:t11 
mo,ke  fer-reaching proposals for  Community  policy, .and  \.re  also kn0w 
thc:,t  here thoro  is scope  for d.evclopine,- international co-or-0ration; 
the  pursuit  of  ~Y..tonsive  oo-opert;ttion  wit~ the producer countries,  for 
their coonbmiq  O.nd.  induntrial development  and  foJ.'  stable  suppliNl at 
reason3.ble  p:r.ices; 
tho  study Hi  th other oiJ.-consuning countries •·  u~dor the  a-uspices of 
the  Cl!EC.D  - of m0a!'l.S  of dc2-ling vii th the  common  long··tcrm enerwr 
problems  tvhich arise. 
In uddHion to enorgy pro·blems  proper,  vie  should. pay particular attention 
to the :repercussions of tl:.e  enerey situahion on t-rorld  economy as a  whole, 
particularly on monetary ntq.bilityb ·  In this area we  must avoid dangerously 
cmJ.flictint?; policies.  t~lo  must  re1.lise that competitive devuln8."tion is not  a 
remedy;  w0  must· c  .. void ove:r.1)idC.ing"1  we  must  g'IJ.E.l,rd  against  cor:Dw::·cinJ.  protectio:nii3m., 
Consiclcro.:bion  shou.ld  be  gj  ~Jon - in appropriate  fornrlS  - both.  to N1\ys  of avoiding 
distuJ'banccs  due  to the  appearance  of.considcrable additiono.l liquiditiesa:ndto 
'1'/ays  of ass.isting tho  r3oyoling &:n'i  better use of the  intern..1.tiono..l co.pital thus 
ore1.:itod,  taking partioula:::' a,coount  of the  capital roquirom~nts of non-..proaucing  · 
developing countries  1  which  Wi 11  cxporioncc  o.ddi  tiono..l  changes,  likely ·l;o  · 
completely UJ.1Sot  tho:lr ·u.ovcilopmont  planE;.  This is a  problc~m for tho  v;holc 
into  mat  ionn1  communHy. 
- /. ..  -Finally, il;!e...,;..n  ..  <?£11~-£?,.~~  .•  which are not'l  acting with increased .  _ 
··  gene:ral;solidarity,  have  raised their prices sharply ovar a  short  periocl.  They 
rm.tst  notrr  determine. ho"r their decisions  can fit in with the desire to prolong 
th9 expansion of tho  interl13.tional.economy ~d parti011lnrly to meet the legitimate 
grcnvth reqttirerilents -of tho  developing- countries l-Thioh  do not  possess energy- · 
resou.rces  ariel  raw Ilk'l.terialse . 
For  tomorro~-r,  responsibilities ·are aloe  oharocl:  the  problem of better 
energy supplies is a  t'lorld-wide  one. 
This is of interest to: 
- Firstly,  .!!l:,L~c.2~~e:r;_~~'lt.ti.£.! which ne.od  adequate  energy supplies 
at reasonable  prices to :plan thoir economic  grm·lth1  to maintain the . 
balance of international trade  and to make  their contribution to the 
development of.  the poorer-COUntries  t  ancl ·l-lhich. must  also -knO~'l·hO\f to-
practice rcstrain·t in tho  use  of energy.  •. 
· -Secondly,  .i.~~J.  .•  l.~.Y.  trrhose  'future role  cannot  but  '00  different 
··  with regard to the prerogatives it enjoyed in times t-1hich  have  now 
gone  by~  It will no  longer ~e al~no in fulfilling the role which it 
used-to play.  It nmst  accept this and adapt,  Inasmuch as it will 
often retain its "technical tasks" of research,  production,  refining and 
c1istri  blJ.tion  of hydrocarbons,  tho  transparency of its m<:magemont  should 
be  fmprovod  so that its fi-nancial  needs  1  the Hay  in \'lhich it deploys 
its fin:mcia.l  resources,and its contribution to the best a.nd  fairost · 
balance  of the  market  arc  more  apparent  • 
.;..  T'nirdly1  j:h<;1....J>l'~e?£~~rtt.E.l~e. Hhich also have  their own  problems  and 
·  .. responsibilities.  'llJlc · harmonj_ous  development  of thetr economi0S  depend 
· on the  ord.ored use  of· their resou-rces,  oompatible  t'li th the  gradual and 
necessary transition to alternative  sources of energy;  they must  help 
·to avoid tho  profound economic and monete.ry  ~mbr.dances which l'lilJ. also  . 
affect  them.  It is obviously not  in their interest to  hi~der the  groWth  •. ·.· .. ·  .. 
of the world e oonoi!ly,  or  ~von ~  o  slow it dotrm.  ·  ·  · ·  · 
.  .  . Among  j.fle  O,£U,~,2!!l.<?.i  ....  ~U..~~.,: asi have alreap.y' indica:ted,  the  situations ·· 
differ.·  Some  Of them - anp.  this is ·.the  oc\.se.  qf tho  Co'nu'ntmi·ty  and Japan for 
example  - have· no  hope of signif'ionntly nnd  rapidly reinod;ying their naturally 
impoSed  deponclence  on externai  aourocs of  Onorgy~ .  Avoiding overbidding,  they 
. must  pay particular attention to their supplies-,  whioh  should moreover  include 
.;. =--::, ·: -"  -~ 
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0'1Se,  Specific anst.rors  rnus.t  definitely be  fotind  for these" 
..  ...  spooj;al situa-tions,.  . r:ahall not'chrell c.t  any~lohgth on tho  problems  of' the 
.·;L, > ,,  .••.  '~{Qll!'jib.W9~td'~.L.Ahey~mtlst  ~e  .• ino.ll.ou:I'.thou,ght.s,  P\Olcause_uo .nus.t :PriJVOlJ~  •.  a~  ... 
''''"'n  ····;·c~ .•  -.  ·ar£t1a1iron-ln.~tliioh.th?-'-a.ttempts- of  thepo~or:ast ·ooimtrios·to taur:oh.outare.  ~  · · 
~~1~~- c.;  ~ ,,..  .•.  ·m~¥Ii~i?·J}:~g{~~~~~~~~~  '~c\~~'?~~~f~of~!l~~c~i!!i~d~heir stnndatcr.or J.Jvi~g . 
···•··  t.Jithin ·!n~~  oi+""~~1~ itself there are differences an\l perhaps ....  to 
· avoid regrot"liabl'e"but tmclorstandablo  overbidding ~.  we  should th:i.nk about  moans 
of reducing the ~do facto discrimination which exists among  the coinpunies, 
between those  wh1.chhav(}  direot acooss to oil.and those  which do  not,  This  ~s 
>  :an  iinporta.ntproblcm, bUt.;thc  development of-the  policy of  pl~oclucer countries 
and  a.o propos0.l for  tal~{s betueen consumer  and pr0ducer countries perhaps afford · 
tho possibility of a solution. 
Fin-:::.lly,  it would.  not  be  realistic to  ign.ore  the cliffer-encas bett,reen pro;_ 
duoer  ooun:t:r.ies,  ~rhethe:r. they are differences of tho  extent and clu."O'aiton  of 
resource-s available to thc.Jm ·or of tho  economic and demographic  problems_ VThich 
tho;y must  fa.oo • 
X 
X  X 
This analysis has boon brief and  <J.oes not cl2.im to be  or:i.gin.a.~..  Bc:is:l cally, 
it seems  to me  that the task al:.eacl  is too groat to bo  basec1  on a  1J.i.:J.ok-and.- · 
vrhitc,  simplistic assessment  of  indiviclual roles and. rcspon~ibili-'liios.  The 
challon@:l  uld.cn  we  all face  - proc,ucer and  conSu.rner  oou.11tries alike - will have 
its effects on our pc.ttOl~ns of development  ancl  our civiliso.tion.  An  anst-rer will 
only be  fotmd  through flexible  concertn.tion in vlhioh the  in·tcrests of o,ll 
be  set forth· and  given oon.sicloration.  It is ou.t'  hope  tfu:..t  tho  i'inshing'~:-;n  . 
Conference  ~rill be  ono  olomcnt,  among  others,  in helping to  solve thtn problem. g";JR!t'i'.(.fV/\~f(jE WOORDVO ERE! !OR  .. 
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Dlj;CL!\.HATI.ON DIJ.  PI~EsiDlci~T· DK  LA  1~01'1i:;IISSlOi'J DES  COHHUNAUTES  EUHOPEENNES · 
..cl  L'OUVERTUHE  DKL{\.  CONFJEF~NCE DE  H.:':  .. SHINGTON 
(11  fevrierl974) 
LOS  evenemeniB cl I octobre  ont  ete lo rev(Hc..teur  d'un  crise rle  1 I enert;ie  qui 
depuis  longtemps  en puissanco. 
Cette Cl'ise :J.tteint  fortemont  la Communaute  ouropeonne  :  il suffi  t, pour  le  oom-
prendr·J  1  de  savoir que.le p9trole continuerv, vraiaemblab1cmont  clQ.ns  les prochqines 
n,nnees a representor environ  6~  de  son n.pprovvisionnoment  ~  Go  ehiffre vous  donne  l·, 
mcsure  de  nos  problemes,  et m8.rquo  leur detXre  de  specificite par rapport  a.ceux 
d'  :1Utres  pays  consommmC1-tcurs  ben.ucoup  moins  dependants.  · 
L<t  si  tuatirJn ac t;uelle  nous  pose  des  problemes  de  quantit~h:t.  'I,'outos  choscs  egn.lcs 
d' n.illours'  nous  pourrions a voir a fn.irc  f.:wo  en  197  4 a un clefici  t  de  50  millions clc 
tonnes,  soit  10:~  de  nos  besoins  en petrolc 1  ct 3t  de  nos  bcsoins d'enorgie. 
Gamine  a tous'  ollo onous  pose  aussi  I  ct peut-etre surtout  1  clos  probl?~mes 
des  pn.il.:~ments  1  On  r<1.ison  do  la S')OCt0..CUl0,irc  elevation deA  priX dU  brut • 
Tiev':tnt  cette situation, a court  tormo,  los Etats membrcs  ont  introduit des  me-
sures  d 'econor:1io  d 'energic portant  bur  1£~ consommation privee plutot  que  sur la con..:. 
s~ommation industriolle.  Ils ont  aussi  commence  :t 'utiliser 1es possibili  tes de  subs-
titution au petrolc d'autres combustibles  (charbon ct  g'lz  natural)  dans  los  con:... 
tr.iles e1ectriqUGS  et dans  des  bra,nches  induetriell•3S  specifiquos telles quo  1 1acior1 
lo cimont  et  os metaux  non  ferrcux. 
Cos  memes  gt;ats  mcmbres  sont  conscionts dos  offcts generau.x de 1a criso qui 
sont ~connus  :  bouleverscmcnt  immerlin.t  des  termcs  de  1 1echn.ngo  entre pn.ys  consomm:-t,-
·tours  .::Jt  p11ys  product  curs,  ::~,ccroissom  .. mt .considerable des  revcnus tires des  oX:p•)r-
. tat  ions  de  petrolo  1  ch:tngomcnts  m8.jours  dtins  le commerce  intcrn~'.tional ct les mou-
vements  do  capit.'tux  • 
. Je  souligne a co  propos  que  solon leur degre  do  clepcn{lanco  a l'eg.:trd  clu  p(Hrol0 
importe,  les pays consommn.teurs  ross0ntiront  rlv  fP.9ons  fort divorsos la hausFJe  clos 
• prix petroliors•  Got··tes  los offots sur  L?.  balance  commarcialo  des  Ltas-Unis no  sont. les pa.ys  en 
tcrme,  p:trce  qtD  L:mr 
bien phl,s  grande et affect(~  1~Jus 
long termo,  paroe_qu'il  leur sera -beauc.oul)  plus  · 
prop~rcs 1 d'<:~.coro1tre leur ilutonomie  cl'O..pprovvisi6h-
,:;hcorc  so11t  los pays· en  vofe 'rlo · devE}loppem_o·  t 
petrole  dep;_',tm0r::t  le m6nt8.rrt  cloG  aides-officie}l;Js • 
qutils percevCJ,ient  ces rlernieros annees,  aidos  qui parvenaient 
dejaa col.lvrir  le d8ficit  do  lours paiements  cour:::.nts. 
.  Notr_e  Gomrriunaute  est  particuli,~rement sensible a  cot  aspect  du  probH~me et 
Pi!!.~·  soule~Emt en raisondes lHms  economiqu,es  qu'elle entreticn av\~c los pays  .·· 
..  vo~e de -developpement  pour  lesquels elle est un  debouche  rl<~  prc!llior ordre  enmerno 
temps  qu 'un tr~s grand :fournisseur.  Elle o.tto..che un tres grn,ricl  prix a ce  que  1  ici , 
. nous. ma!'quions  que  toutes  nos  2:tti  tudes f0n-G  droit  aux  grstves  preoccupations que 
1a situation energetiquc actuelle comporto pour le Tiers Hon  .. lc.  Il fn.ut  recherch0r 
los moyens  los pius appropries  p·~mr associer le plus etroi  tcm  .  .:mt  possible a  1.:-t 
.cooperation en  mo.tiere  d 'encrgio  los pays  en voie  de  devoloppemcnt  non  procluct.JJ.rs 
··  d.o  petrole  .• 
. Pour reveni:c a lo. Gommunaute I  1']. hausso  des  prix du  petr~lc ~ura dnns le pJ.'ochc. 
:wenir plusiours  'types d 'effcts.  L'eff0t  sur le nivc0.u  genere.l  des prix pout  0trc 
estimQ  a 2%  on  offcts diroci;s 1  a  3~;  011  v.jouto..nt  los cffets  indir<JCtS  ~  CO ralontis-
soment  de  la production pouvo_nt  otre de  1 1 )J{,  en 1976 1  l.'J, cr  1iss:~nce economique . 
on  termes  reels etant alors do  2  .; 3%,  avec  certains effets sur l'omploi. 
Enfin,  los previsiors sur l:t  ba.lnncc  d.es  pn.iements  refJJ•tmd;  tres cla.iramont 
la deterioration des  tormes  de l'  echangc  (c:  la Communaute  ·~uropeenne. Homo  dnns 
!'hypothese rJ'une  reduction de  ICY;(  dos  importn.tions  de netrolo en  1974,  le cout 
supplementairc  net  de  CGs  derniorB pourr'l.it  o..tteinclre  17,5 milliards de doll:1rs 
co  qui  roprescnte 1 1 5~"·  du produi t  brut  rlo  10.  CommWlC'..Ute  ou  175'~  r..lo  ses  cxport;}.tionE:  o 
La  nouvell.:J  situation creec par la hC".usse  souclaine  ot  substantielle du prix 
du pet  role nous  ,';!_  conduit a C::.p.:mh;~,gue  1  a.  tro..cor  pour  llOUS -mcmou  les grands  axos. 
d'Une  poli  t ique  commune  do  l '8ncrgie ct c.jc.::l  cl.1.l1s  cinq  dirccti~lns  : 
organisor un  fonctionnomont  <;r:lonne  du  lT1.rche  commun  de  l'enorgio, 
utilisor plus  Bfficacement  l'enorgic ct rcduire  los gaspillagcs  :  incidcmm.:;nt, 
c'ost pour  nous  tous un  des  ~~C~.nds  themes  do  l':wonir,  et  n::ms  dovrons  y  appli-
quor  un0  intelligence .ct  une  vol(mte  snns  clefailb.nco  1  ·  .. 
•o•/-.-o., ---=_--·,_,. 
0
~  rbclle~dl;er ayo~,les pay.$  -prodilctotirs•.une. coop~ration en: vl!e 
. qu  ctey0U5lJPeinent  econorni~1ue et  inclustri el  de  ces pays pt  . 
d'1u1  appi"ovis~()nnemerit  stable .<L des prix raisonnab.les,  . 
.  .  . 
- e!;udiel'  D.VGC  d;aU.tres  p'ays< COrisorntnateUI'S  de petrole  ...;  dans 
cadre  do  1 
10CDE  ....  les< moyenr:>  de trai  ter les problehJcs 
communs  \'li;}. long terme qu:i.  se posent  0 
---.  -
.. deLi des  problemas  energet:i.que-s  proprcmcnt  di ts,  nous devons  apportero une 
une·  attention toute partl.culiere  aux repo:-cussioris  de  la situation. energe-
tique  sur  l'~nsembie de  l
1economic  mondiale  eto en particulier  sur l'eq1li-
Tibre  monetairoo  Dans  CC:  domainc,  il faut  eviter que  les politiques ne 
· se contrcdisent  dangereusemenL  Il faut  savoir que la devaluation  competi  .. 
t:i. ve  n
1est pas  un  remede'  evi  te:r les  surcncheres'  se  garder  du protection-
nisme  commercialo  I1 conviendra  de  reflechir dans les ence:ititcs  appropriecs 
U:USSi  bien a la .tJJanierc  d 
1 evitcr ics troubles tlUS  a l'appari  tion de  CO!l-
sid'EJrablcs liquidi  tes supplEdr.cntaires  qu 'a  la n1aniere  d ia:idcrau :recyclago 
e.t  au  meillcur  cmploi  des  capi  taux internationaux ainsi  cr&es,  <:;n  parti- · 
culier  en  tenant  compte  des  be-coins  de  co.pitaux des pays  en  voie  de  develov-
pement  non  product  curs,  qui  vont  connattre des  charges  addi tionrielles de 
nature a  't)·oulcv.::l'Sf~r  COffipletement  leUrS  planS de  deveiopp0!TIC:nt  n  c  I est  Un 
probleme  pour  toutc la cowmunaute  int<;rnationale• 
Disserter ·sur lcs raisons  ct lcs atti  tude:s qui  ant  conduit a la  situation 
·• energetiqueactuelle eta SCG  reperCUSSions  sur les equilibreseconomiques 
mondiaux pourrai  t  sembler  vain si cet  excrcice  ne servai  t  a .eclairer  -.. 
et  C 
1 est  CE:  qui ollOUS  interesse  - lcs 1'0f;ponsabili tes futures  de. ChaCUn, 
compte  tenu dvs  doifferences de  situation  o 
PD.YS  COnSO!l1mat0Ul'S 1  raSSUres  par  Un  paSSe  OUl I encrgi  ~!. etD.i t 
abondante  e(·-b·o·r;  ·~;a·r-che-~-· "i~(~·-~·nt  neglige en  general le probleme energetiquc' 
alOl'S  qUO  1 I inflation fllOndialC  Ct  1 I erOSiOn  ffiOnetaire  - qui  aV.£llC11t  large-
mont  leur or:lginc  dans les ·pays  consommv.tcurs  - aonfor.t!.iaot  . los pays 
producteurs dans l'imprcssion qu'ils 6tvicnt  victimes d'un marche db  dup~s. 
L'!ndu?,_trie._p_c,_t;'.r.9.l.~.e!::~ n'a pa  su · anticip"r et s'adapter plcinoment a uno 
evolution historique irre:versib1e'  qui  s 'accelerai  t  et  qtii' 'conduisai  t  t  selon 
des  voies  Var:i.(,es,  a 1'  appDopriation  pro;:;r8soivo  par les  pa.yr.:>  producteurs 
de  leurs rcssourccs  naturcllco. 
Enfin,  _1es  _ _P._~Y.P.J?.r.o.d]:t_c_~~e~l.:!:, 1  qui.c.,giss0nt  dosormais  dans  lc  cadre  d
1une 
solidari  te  globalc!  rcnforcec,  ant augmen te  leurs prix tres fortcment 
sur  une  courtc  p<)riodoo  Il.S  doivent  apprecicr  dorennva!1t  comment  leurs 
d6cisions  peuvc;nt  s'accordcr  avec lc souci  de  prolongcr 1'-;:xpansion  do 
l'economic  int.~;t~nationnle et pnrticulic·puncnt do  repondn:  atlx  bosoins 
r)  o/~  I)  _o ph~m:(ei~emerif'- consornma:feurs  qui- ont besoin  prix 
raisonnables,  pmH'  ordonnep leur· croissance  economique; 
-- deuxiemement.,  l'  i.ndustrie ~petroliere dont  le role  futur  ne peut 
desorma:is etre que  different  par rapport  aux  prerogatives dont  clle 
disposait  en des temps  sans doute revolus  ~  Ellc ne  sera phis  desormais 
- S(:Ule  a remplir  - .  .  lc i•ole  qui  a  ete le  sien~  Elle doit  - . 
l'accepter  &t  s 1adapter.  Dans  lamesure,  d'autre part,  ou  ellc coriscrvera 
tres  sou  vent  scs. "attributions t-:::chniques"  de  recherche,  .de  produ~ti<;>n, 
de  raffinagc et de distribution des  hydrocarbur~s, la tran~parencede  _ 
sa.gestion dovractre amelioree pour  que  soient rnieux  connus  ses besoins 
financiers_, la maniere dont  elle utilise ses  ressources  financieres, 
contribution ~u meilleur et  pl~s juste eijuilibre du  marche. 
- - - -
- j;roisiemernent,  1c~s._..P..a..~_.Ero,2  ..  tt2te~~ qui  eux aussi  ont leur problemas 
et leurs  re::->ponsabili tes.  Le  developpement  harmonieux  de  leurs  economie~ 
- repose  sur. l'_utilisation ordonn€Jc  de leurs :ressources  compatibles  avec 
le passage  progressj.f  et  necessaire  a  des  energies  de.  substitution et 
ils doi  vent  nidcr a  e~i  ter des  dCsequilibres  economiques et  monetaires -
prof011ds  dont ils seraient  egalement les victimes~  Il n 'est  evidemment 
pas  de  leur interet de  faire  obstacle  a  la croissance  de l'  economic 
mondiale,  oumcmc  de  la ralentir. 
Parmi les ~V.!>~  ~<:.o.l_1_S._O_!!l,!ll.5.t.~~.'  comme  j c  1 'ai deja indique,  les situations 
sont  differentcs~  Certains  -.  et c'cst le cas par exemplc  de la Coinmunaute 
et  dU  Japan  .;.  n 1 Orit  pas·l  I CSpoir  de  remedicr sensiblemcnt  et  rapidement  a 
une  dependance  encrgetique vis-a-vis de l'extericur que  leur impose la nature~ 
Il leur faut,  on  evitant los surcncheres,  sc  preoccuper particulierement de 
leur approvisionncnwnt,  qui  dovrait d 'ailleur.S  comprendrc  un ac.ces  aux·: 
rcssources  nouvelles creeesdans d'autrcs pays  industrialises mains 
·  d~pendants.  Dans  tous lea cas,  il est  sOr  qu'a  ces  situritions  particuli~res~ 
des  reponses  specifiques doivont  ~tre  apport~cs.  Je  nc  reviens  pas 
longl.lement  SJ.lr .los problemas  du  "quart  mondc 11  ~ 
Ils dovraient  otr0 presents  dt-ms  1'  ensemblE:  de  nos  reflcxions,  car il nous 
faut  cmp&bhcr  que  los pays  los plus pauvres  voicnt  irremediablemcnt  compromis 
leur effort de  decollage)  ot  accentue~ la diff€rcnce  de  leur niveau  de  vi~ 
avec  celuYdes autrcs parties du  mondc. 
Au  sein  memo  do  1 1industrio pf:ltrolierc,  des  differences  existent  et 
peut  -etre - pou·;.~·~6"'V-(t-e·; ·;c-;;r~·i~1-;s···~s-;;rc.::nche  es  regret  tables  mais 
CXplicablCS  ;...  C011ViCndra-t-i.J.  d(.:  reflechir  RUX  nl0YC11S  d I estomper ·1a 
discrimination de fait qui  oxiste  pa~ni ~&s  compagnie~,  ~htre colles 
qui  .. ont  directem0nt  ncces  nu  pet  role  et  c<;llcs  qui  (:n  sont  d6pourvuus" 
Il ~ a  1~  un  pro61~mo important  m2is  dont  1'6volution dans  ln politiquo 
., "/  o-'!., re;ssources  dont 
d~mographiqu0s  ~uxquels 
ou  sur los probl 
doiyent. faire  f.nc0, 
- - - -
...  C~:t;te, analysy  QE~t. s.o!ntnaire  et. ne.13c pretond  pas  griginal0. 
:  >  rc.ssort~essenth:llement;  me·lsemble-t-il,  que la  tach~ a nntreprendro 
est.·tpop  important:::  pour la foriClcr  sur  une  appreciation  manicheenne  et 
~~rnpfiste  chi  role  et  des rosponsa;)ili tes  de  chacun.  Le  defi  nuqucl  tous  -
~~ys producteurs ct  condommateurs~nous semmes  confront~& aur~ ses effets 
sur  ~os mod~les d
1evolution et notre  civilisatioh.  Une  reponsc  11'i  sera 
apporiee  que  dans lc cadre  d
1une  conc0rtation  souple  ou  los  int{;r~ts 
'de~t{)us seront.  exposes  et p:ris  en  consideration.  Notre .ospotr est  quo 
.la  Conference de  I:Jashington soi t,  .··parmi  d 1autres,  1  ~·  3lemen.t  de  solution 
··~···  ce.problemee 